








































On the process of decision making as for a student with severe physical and verbal















































































































































































































































Table 1　第１回 FGI 調査協力者の概要
性別 年齢 所属 勤続年数 Aとのかかわりの期間
E 男 30代 特別支援学校 10年 4 年
F 男 30代 特別支援学校 12年 5 年
G 女 50代 特別支援学校 30年 5 年
H 男 30代 特別支援学校 4年 4年
I 女 20代 特別支援学校 2年 2年
J 女 20代 特別支援学校 2年 2年
K 女 30代 特別支援学校 8年 8年
Table 2　第２回 FGI 調査協力者の概要
性別 年齢 所属 勤続年数 Aとのかかわりの期間
L 男 50代 特別支援学校 30年 1 年
M 女 40代 特別支援学校 20年 9 年
N 男 30代 高等学校 9年 3年
O 男 60代 特別支援学校 10年 4 年
P 女 40代 特別支援学校 20年 12年
Q 男 50代 教育委員会 35年 4 年
R 男 60代 障害者センター 38年 1 年























































































































































































































































































































































































































2） STA（Soft Touching Assistance）;「身体の一部
に軽く触れる」ことで，独力では実現しない目的
的な動作の達成を支援すること。
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河津・田中：重度の障害がある高等部生の意志決定に関する教育の構造
On the process of decision making as for a student with severe
physical and verbal communication disabilities: Based on focus 
group interviews with the teachers concerned
Iwao KAWATSU・Hidetaka TANAKA
　The purpose of this study is to investigate structures and rules into educational phenomena of 
interaction between a student with severe physical and verbal communication disabilities and 
teachers concerned. By this investigation,　we would like to discuss about the student who goes a 
college now. Especially, we would like to debate on a question how the student’s dream of becoming a 
college student had developed and has come true.
　The approach employed in this analysis was as follows. We interviewed teachers concerned to 
perform a “focus group interview.” We analyzed the structures and rules  from the interview data by 
“M-GTA.”As a result, we found four important subcategories, which were recall conflict subcategory of 
backup category, common educational aspects of mirroring category, self-esteem of A’s emotional growth 
category, and meaning for being a teacher of teacher’s emotional growth category.
　Finally, considering the relations between cause and effect of each category and subcategory, we 
found belief and hope as an essential subcategory in educational principle category, which places in the 
center of educational structure of this case.
Key words: severe physical/ motor disabilities, verbal communication disabilities, entering university, 
M-GTA, focus group interview, principle of education
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